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Abstract
Tourism has been a key topic in anthropological studies since the 1990s.  Previous studies have high-
lighted many issues with regard to culture, such as invention, authenticity and objectification of culture. 
Debates in anthropology of tourism reveal the dynamism of culture in the context of unfair power relations
between hosts and guests.  Exposure of such findings is one of the crucial achievements of earlier studies
on anthropology of tourism.
However, tourism anthropology tends to focus its discussion only on the tourism site; it ignores the
context of daily life in the tourist site.  Moreover, it overlooks how “objectified culture” in the context of 
tourism would be changed.  The framework of post-colonial anthropology analyses the field in a simplified
manner, that is, whether hosts are exploited or not.  As such, researchers may fail to understand the field
in depth given the lack of ethnographic description beyond the current condition.  For this reason, the
current paper discusses the attitude of the hosts’ community towards culture from a diachronic standpoint. 
This paper uses as case study Kayan tourism in northern Thailand.
The Kayan are also known as “Longneck Karen” among tourists.  Tourism in their villages has been
criticized as having a “human zoo” set-up because of the vulnerable status of Kayan as refugees from
Burma (Myanmar).  They reportedly have no choice but to wear rings for the sake of tourism in order to
survive; thus they are oppressed.  Although such a perspective fits in the macro context of tourism, it
overlooks the essence of Kayan culture and how their condition of life is changing.  This paper employs
ethnographic methodology to present a clear depiction of the historical process of the establishment of 
Kayan tourism and its changes since the 1980s.






































































































































































147］。写真 1は，1934年頃，S. Westがロンドンにあるホテル （Duke of Cumberland Hotel） で
撮影した写真である。キャプションには「女性たちはサーカス場から馬車で到着した。女性た
ちは 9月 10日火曜日に，ホイットスタブル産の貝を試食するためにやってきた」とある。
2) 本論文で提示する民族誌的データは，筆者が初めて観光村を訪問した 2000年 3月から 2011年 8月に
かけて断続的に収集したものである。本論文でのデータは，2000年 3月，2001年 2月の 7日間，2001







同じ時期に米国では，漫画家の Ireland W. A.が Journal Dispatch誌に「2人の自虐民族の代表
者（Representative of Two Tribes of Self Tortures）」と題した風刺画を掲載している（図 1参照）。
カヤンには「ビルマの首長キリン女（Giraffe-Neck Woman from Burma）」というキャプション
がつけられ，アメリカ人とみられる男性が「お嬢さん，私と同じくらい首が回らないのですか
（Lady, Are you as uncomfortable as I am?）」と問いかけている。その男性の首には「世界大戦の
負債，国の負債，州の負債，町の負債，個人の負債（Millstones of, world war debt, national debt,

































































ニー第 3難民キャンプの第 6セクションとされていた。2002年に第 3キャンプがさらに奥地に
































































































































典的にまとめた冊子［Khon Eden Phan 2005］などがある。前者は難民が置かれた政治状況へ
の理解を深めるためのロビー活動を目的として，難民キャンプで活動する政治団体が作成した





























になると 200～ 250人になる。外国人観光客の入場料は 250バーツなので，単純計算で 1日の
入場料の合計は，1万 2,500～ 2万 5,000バーツ，観光シーズンでは 5万～ 6万 2,500バーツに
ものぼる。同紙が情報源とする匿名の旅行業者によると，入場料収入は旅行業者，地元当局と














7) “Tour Firms Angry at Bid to Move Long-Necked Karens” [Bangkok Post, November 8, 1998].





























になった。2003年 11月には，ビジネスマンがカヤン 3～ 5世帯を 1,000万バーツで買いビーチ
リゾートで有名なプーケットに移住させようとしていることが明らかになった。11）これに対し，
当時の県知事は「カヤンは戦争難民で，ビルマの状況が良くなれば帰還するので県からは出て
9) “Critics Decry ‘Human Zoo’ of Tribeswoman” [Bangkok Post, April 6, 1998].
10) “Governor Denies Karens Exploited” [Bangkok Post, December 11, 1997]; “Tribesmen in Chiang Mai May
































12) “Bt10 Million Offered for ‘Long-Necked’ Padaung Tribe” [Thai Press Reports, November 5, 2003].
13) “Trouble Looming Regarding Long Necked Karen Peoples” [Chiang Mai Mail Vol. 3 No. 33 (August 14–20),
2004]. http://www.chiangmai-mail.com/095/news.shtml#hd11, last accessed February 16, 2012.
14) “Tour Firms Angry at Bid to Move Long-Necked Karens” [Bangkok Post, November 8, 1998].
15) “Abductors of 11 Kayan to Be Charged with Human Trafficking” [Chiang Mai Mail Vol. 7 No. 29 (July 15–21),


































































17) “A Strange Yet Colorful Race” [The Nation, July 23, 1994]。別の記事では「本当はカヤンを使ったビジネ
スはしたくないが難民支援が必要なので観光をせざるを得ない」とKNPP幹部は答えている（“Critics 



































































19) “Burmese Women in Thai ‘Human Zoo’” [BBC NEWS Asia-Pacific, January 30, 2008]. http://news.bbc.co.uk/2/
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